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の平均値は 78.9 ± 1２.8 であった。主要な学習 ３ 項目（２0 点満点）の「看護過程モデルの
説明の正確さ」は 14.6 ± 4.1、「看護過程を用いた対象把握」1３.1 ± ３.9、「看護過程を用










































　２ つ目は、ＰＢＬでは 5 つの看護過程モデルから 1
つを選択して調べ、発表過程で知識の共有を促したが、
最終レポートでは自分の調べたものだけの記載に偏っ
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たこと』に副題をつけて、1２00 〜 1400 字程度で
まとめ、Web Class に提出する。







表 1 「看護過程モデル」学習のルーブリック 








































































































のことである 8）。本研究の内容は 7 項目あり、理想的
＝ ３ 点、標準的 ２ 点、要改善＝ 1 点で評価した。重








　A 大学看護学専攻 1 年生で「看護学原論演習」を受
講している 79 名のうち研究同意の得られた者のレポー
トを分析対象とした。ルーブリックの評価項目は、①






　(２)２016 年度および ２017 年度の授業後アンケート
　授業に臨んでの自己評価としてのアンケートは、6










２ ．評価 / 分析方法
　分析対象のレポートは、事前にルーブリックを提示
してから、レポート課題を明示した。採点は科目担当
















学習」のルーブリック（100 点満点）の最小値は 47 点、
最大値は 100 点、最頻値 86.7 点、中央値 8３.３ 点で、平
均値は 78.9±1２.8 点であった。ルーブリックの 7 項目
では、「副題」は全員がつけていた。素点では、「導入
/ 問題意識（３ 点満点）」は、1 点が 15 人 (18.5%)、２
点が ２8 人（３4.6%）、３ 点が ３6 人（44.4％）で平均 ２.３
±0.76 あった。「取り上げている看護過程モデル数（３
点満点）」は、３ 点が 7３ 人 (90.1%）で平均は ２.9±0.46
であった。また「レポート形式（３ 点満点）」は、1 点
３ 人 (３.7%)、２ 点が ２6 人（３２.1%）、３ 点が 50 人（61.7%）



















        






























































        




























































課程は 6 つに段階分けされ、4 つの適応様式がある。
適応様式の 1 つ「相互依存様式」という他者との深い

















　授業の自己評価対象者数は ２016 年度 80 名、２017 年
90 名であった。２016 年度と ２017 年度の比較では、「看
護の専門性への関心の広がり」は、２016 年度「広がった」
と「まあ広がった」が 94.9% で、２017 年度は 98.9％で
あった。「思考する力 / 検討する力の深まり」は、「深まっ
た」が ２016 年度の 57.0％から ２017 年度が 47.8％になっ
ていたが、統計的な有意差はなかった。
　「調べる力 / 資料を手に入れる力の強まり」は、「強
まった」が ２016 年度は 51.9％で ２017 年度は ３8.9％で





は ２016 年度の 78.5％から ２017 年度は 80.0％になって
いたが、これは統計的な有意差ではなかった。
　「意見を述べる力の高まり」は、「高まった」が ２016

















点満点）は ２.３ で、レポート形式は ２.6 であり、論理的思
考は出来つつあると評価した。また、ねらいとした「看護










































































































は 79 点であり、最頻値 87 点、中央値 8３ 点であった。


























1 ） 金沢大学国際基幹教育院 . グローバル人材を育成
するための金沢大学スタンダード：金沢大学＜
グローバル＞スタンダード [Internet]. [cited ２018 




３ ) 楠見孝 , 平山るみ , 田中優子：批判的思考力を育
成する大学初年次教育の実践と評価 , 認知科学
19(1)：69-8２,２01２
4 ) Wo s i n s k i .  J a c q u e l i n e ,  B e l c h e r .  A n n e 
E.,Dürrenberger Yvan D., et al：Facilitating 
problem-based learning among undergraduate 
nursing students − A qualitative systematic review. 
Nurse Education Today 60: 67-74, Jan２018.
5 ) Roller, Maureen C.,Zori Susan: The impact of 
instituting Process-Oriented Guided-Inquiry 
Learning (POGIL) in a fundamental nursing course. 
Nurse Education Today. 50: 7２-76, ２017.
6 ) Ashida R.:Problem-Based Learning in Medical 
Ethics to Instigate Critical Thinking. J Med English 
Educ. 7 (1 ): ３0-３5, ２008.




究開発 , 平成 1３・14 年度科学研究費補助金（基礎
研究 C）研究成果報告書．２00３.
9 ） 佐藤 幸子 , 青木 実枝 , 井上 京子 , 他：基礎看護領
域における看護過程の教育方法　看護診断過程を
中心に , 山形保健医療研究 6：1-7,２00３.










Kiyoko Yanagihara1）, Kiyoko Matsui２）, Azusa Oda３）, Mizuyo Nagamune３）, Mai Kitagawa３）
Abstract
　This study was performed to examine the educational impact of implementing active 
learning in the teaching of nursing process models. Specifically, this includes 1) problem-
based learning (PBL), ２) having students conduct poster tours, ３) assessment of student 
learning through rubrics, and 4) the use of information and communication technologies 
(ICT) in the form of a learning management system.
　The course examined in this study was the Seminar on the Principles of Nursing 
Science, which is taught in the latter half of the first year. There have seen a number of 
changes and additions to the curriculum this year. While the assignments for PBL, which 
has been part of the curriculum for ３ years, have been modified, poster tours, assessment 
of student learning through rubrics, and the use of ICT are new additions. 
　For the analysis, we used rubric-graded final reports and self-reflections (students’ self-
assessments of how they engaged with the coursework). The average score for the rubric 
assessing “nursing process model learning” was 78.9±1２.8 out of a total of 100. The 
average scores for the three main learning items assessed, each with a total possible score 
of ２0, were 14.6±4.1 for “accuracy of explaining nursing process models,” 1３.1±３.9 for 
“grasp of patient conditions using nursing processes,” and 15.２±4.4 for “opinions on how 
to develop nursing using nursing processes.” These results met our expectations for first-
year students learning nursing process models.
　Comparing the students’ self-reflections with those of the previous year, there were 
no significant differences in “interest in nursing expertise” or in the “ability to take into 
consideration the opinions of others.” In contrast, the ratio of students self-assessing an 
increase in “ability to express one’s own views” fell from 46.8% in ２016 to ３5.9% in ２017.
　Poster tours are an example of a jigsaw strategy (students teaching each other), where 
all students participate as presenters. This deepens their knowledge and increases their 
sense of responsibility, while allowing them to experience the difficulties of conveying 
information and expressing their opinions, resulting in more circumspect self-assessments 
in this area. 
